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- 16-Gmilie (in bie &itnbe flotfdlenb):,D.l0g mit'6, Iiebe
flonte, benn mit Sreuben
tudn
etmos
ou$
liit bie $etben'
Sti5dtt i6
Slorie: €o qebe bin! Iltmm einen Eeller fein,
llnb fommti bei unc nie{e 6uten ein'
Oos 6en innnft bu ber $Jiiffion bonn ipenben,
6o fann fie neue Sliffionote fenben'
Oo"* tjttitt bu ou6, roenn bu ou$ no$ 6iit flein'
@miIie: D bori i$, Iiebe6 Stiitterlein?
Qlugufte: !u bu eB nurl
SoroItne, SeIene, ?lugufte unb Suiie:
IJtit rroflen $cinben
soll'n mir bir re$t ntel ($Joben fpenben'

'/&r"t,

Orcg$rrcr lte rci rr*lrilhrrc
+i

Ilcr Besuclr im l(riinzchcn.
6in

lJtiffioncfeftfpiel

mit iieben meibli$en $10[en
b0tt

Pfarrer Ruddf Dulhcucr,
6ssen -Riittens0eid

->l*I<r

2. fruflage.

2iuiiii!rungBbebingungen umitebenb.

6crrf ler'E 0rud3r,l, 3r?5ben

'/1,'/!' tYt:

1924. Sreeben,?I.24.
6. ,Subruig llngelenf.

-

Grfte 93ene.
(?Iuf ber Eiibne ein fiir 6 Serfonen

perfonen:
?tugufte, bie Sttttn.
GrniIie, tbt 9b6ter$en'

8uiie,

ftotoIine,
SJI o

tr,r,

srfrn3{enfteuttbintten'

I

SliiftorrarOruitme'

bofi

Das &e$t bet &uffii0rurg oitb bcbrrtr!--ctruothert'
Ie3ogen
rninbiitens fo oiele €gemplcre bes bett' IiCJter
l1ot'
petforrer
rrerben, als bos Stiid Qonbehrbe
Dcrs

'

2lusi{reiben ber Sollen ift uet0oler'
2IIle fonfiigen Bedlte iorbellcttett'

ilr

leltt

SS bo6' ou$ $ut geiotgt. @u6 lu erfteu'r,
uiel fJtanbeln in ben Eeig fiinettt.
Unb bof bet .ftuffee mbge gut betommen,
,bob' i$ ein gontreo 8ot leut mebr genommen.
ltun gtetit ou$ 3u mit gutem Slppetit!
Suife: $6 bra6te !eut' au$ guten ,Sunger mit.
llugufte: Se6t [0, Suiie! Sf I Eue [o[ nrtd] freu'n!
Sd; fsente bit no$ eine Boffe Soffee ein.

-

,

llugufite: Sie i6bn, ibr liebcn Gtifie,,bcr[
Sn meinem $au[e oll' uedammelt [eib.
$on ollen benen, benen i$ gei$rieben,

tot i6

I

ti e, letmgefelrte

Eti6

.S[t beute feine tteulo6 ou6geblieben.

I

felel'e'
r.llmolte, l

gebedfer

mit Rqffce unb Suden.)

$elene: Sel$'id1iineEbdSen bolt bu, roei$ unb 3ort.
Dte finb geni[ uon gonS beionbret ?Itt.
lluguitel Sdt bsbe emfig !eut' ben $,eig ,geriifrt'
1lnb ielblt eB mit bem Eaden ''mo[ probiert. ,'
Die Eonte 6tin6en - nun,. ilt tennt {ie io,
Eeroongne6 Sobr tusr 3um Eefudt iie bo
fnii6mi o16 qute $oudfrou rueit unb breit,-

6at mi$ mit bem Se3ept erfreut.
llmolie: SJtir idmedt beionbetg beut' bet .ftu6en,
Den borf getlib nod) etnmal

i$ ueriu$en.

/.f-'

_'-f

+-
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Suqulte: 6o nimm nur icr! 66nredt'6 eu$,

io ireut

frni$'s iebt!

8"ui[e, reidl' mol beine Eoffe ller!

Suiie:
Sdr 6itte, f$enfe mit nur rulig
' Der Ssffee
mit f1eute mitttidl
ismedt
"'q",

etu.

fein.

\,

Sneite 9nete.
lluqufte: Du biit io ftifi !eut', [ie[e Sntoline,
tinu' ftgeft bo mit miitbenofler Sliene.
gB Oct 116 bo$ ni$t6 G$limnre6 trugetrogen?
Sstoline: Sti$ plagt bie $leugier, rriierr e6"3u,iogen'
Ou i$rie6ft un6 i0: SS lob' euc! [1er3ltc1; etn,
6ut iofl ber $oifee unb ber ,ftu6ert lettt'
tlnb bonn Derrot i6 eu$, hcfi ob'nrbreitt

€i6

eine llebenof$ung ftetlet ein'
SqB itt bso liir 'rte Uebetrof$ung.?

Suife:
-

Sb toq'

'

DcrF Soden

@f ei,

ei!
urrb.
irei:
ftont.
Iernteft immet bu ttocb tttcl)t'

bit'6, fiebe ,Rotoline,

nur, bt6 unfte'sirtin borun fpricltr
.ftotoline: [lu, oib eB nut, 8ui[e, tu!f11 tru,
@b' bu'6 ericififlt, $u[t bu au$ tetrre ]lu[1''
Suife: @erui[r, idr 6trr oud1, offen iet'E [refttnrtt,
Itirt loe Oefeimnie rulrfti$ [e[r geipottttt'
Ituqufte: tlnb rietet i$t oudt olle nodl io [e$r,
dies Stitiet lbiet ibt mit nimmermebt'

Sctt

$elene: .Sft'e etroo gor eirr neue6, f$iineo Eilb?
@in Eliimleirr, bo6 bie Snofpen grob' entlii[t? ,,
?Iugu[te: [to$ bilt bu rri$t ber 8bfung ouf ber €pur.
,:'

ni$t.
?IIIe: 6o {ag dB nur.
$!t

rotetlC

li.q:

?Iugufte: €o icg' t$'€ eu$: lJtorie$en €Smibf

Eie

fffll1-. *tbt

Soroline : Oie ii$
.8uile: trlnb bie an l\tel @otten treuer $onb
,Sinauo3og

';'

bie'

tn unfirer .fitoffe
rerlobte rnit bem Sliifionot?

etfte Ggiilertn

tn

i,

l

t'

'

ber $eiberr ferneB ,8anb?

SIuguite: 6erui[, bie meine id1. ?Iuf meine Sitte
@ri$eint fte gleidl in unflreB $rtin3$enc iltitte.
$elene:'Sie fd;bu, bofl roir fie elnmol ruiebe{efn1,,
!3ie mog'6 ber lieben Q{ulgef&brtin gebn? ,,,
llmafie: Oetoifi [ut iie in o[ ben longen Sabren ,
940{ riel oeiefn unb mon$e6 ou$, etfoften.
Sotoline: Sarum fam fie in9 Eoterlanb 3udirt?
llugufte: $erni6tet tnorb ifr i$re6 Sebeu6 6(ird.
'lIuB uoffiter ?Itbeit in ber Sugenb Sroft
$ot ifren Slann boB Sieber neggeruiit,
€ie blieb 3uriid in tiefer Ginfomfett,
8.uiie: Die l{etmite!

t-

-6
llmolie: lI$, fie tut nrir tuitfli$ Ielb'
lluouite: 9pre6t nidtt *unie( uon i$tem flerben
linn'btig troutig ma$t eo t$t bae ,Ser3. f6$mer3!
Sritte €3cte.
po$t!
fbnnte fie om Onbe iein.
Eoo
66
Suiie:
fluguflte: 806 ift no[I mbgli$. Eitte, nur I1etein!
fi0m0,'eG tlut ge[$e[t, uttb sn ber
Gmilie
- gt\t (fommt):
eine fonte, bie mi$ fto6t nsd) bit' lEiir
lluqulte: Etinq iie nur [et!
tG'mTfie'

ge[t, 2lug"uite ibr' nadt. Snbcm fommt D?qrie berein']

llmolie: Do fommt {ie [$on lereir.
""
storie: 6-btt gtii6; eu$ o[e!
!.ui[e: Sie mir o[' un6 fueu'n,
Eidt bier in unftet $titte [1eut' 3u fe!n!
?lmolie: go16 siebetfelten ift boS mittlidt i6iirr'
$otolirre: Ilun mu$t bu un6 ou$ uiel e.qciblen,
Dotiit nidlt bo6 Steinfte 0eute un6 uer!e[1len'

lnie i6bn, bo$ rnit nlsl mtt btr reben filnnen!
?Iuqufte: Gtlt miifit tbr unietrn Ocrfte fiube gbnnen'
siun feb' bi$ ! St! .$dl ldtent btr $offee etn.
,8uif e:

Ito$

(!)torie fefit fi{r urrb iBt)
eirie Eofie-ttit ou$ mi$ etireu'n'

$eIene: 6enug be€ ,flaffee6 tonnft bu niemol6 friegen'

e : (Sern i6cnf iS ein. Saf t ilr nur bce Eergniigen,
(au Gmilie, bie tpieber lereingefommen ift, binier ibrer
Dluttet @tu\[ ftebt unb Slorte cnfdlcut):

U u g u ft

Sao fte$ft bu lter no$, .ftinb, unb l$oueft lu?
(6eb' nur $inou6 tru beinem Eruber bu!
.bilf ibm beim ffie$nen! 6ib au$ fleifiig cSt,
Dofi er ni$t gor Eu biele Sebler mo6t.
ilie: 116, SJlutter,,SalI bct o[e6 [$on gem06t.
)rrtf i$ ni$t Iteber ielt trum €ptelen ge!n?
ufte: Eoo fonnft bu, bo$ betrogt eu6 l$bn!
(So Gmitte absetJ, lqhfi fie fort:)
B gibt'il? Soa loft bu benn no$ bor, rnein.Rinb?
, i$ rer[te[1, (gibt ibr ein Otiidden CIu$en)

Do nimm! ltun.Iauf gd$mtnb.

llierte 6&ne.
.ftoroli\e: Ste toar bte freifle? $o[t bu uiel gefe$n?
Sor fttf bie @ee? llnb,rnur boc Setter fdbn?
Slotie: Pl6, ouf bs6 olle6 bob idt foum gec$tet,

$on ti{fem 6$nreq mot no$ mein 6eift umno$tef.
lln eindn,$iigel bo$t' i$, fern im $olmentuolb,
So fertber lei6 be6 SJleereg Squi6en i6c[t.
@o Iiegt boc Stebite brinnen, rnoc i$ !obe:
Sieh lisber Utonn Iiegt bort im fiitlten 6rabe.
?Imalie: Sie fonnft bon beinem 6$meq bu rufig

i

[Pre$en!

9-
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Dlsrie: @rft rooflte mir bs6 $er3 badiber fre$en.
904 gtol in biefer figrueren trouer;eit
metn $eitonb, bei rnir o[e3-eit.
-' Sol er,
T.rjn troit ift ber:.in iel'gen ,simmel6gbln
Oibt es bereinft ein irb!{tg Sieberlebn.
Qlmolie:

lI$,

roer bcr€ glau6en

fbnnte!

.

stie: Gloube mit!
D[n' biefen Eroft fitrinb beute i6 nigt !ier,
S4 todr bergcngen bort in meinem 8eib.
$e!e1e1 llnb noS boSu in flotger @infomteit.
Sf

.9.9 fonnt' ee iiberfoupt noS'nie nerftefn:

Sie fonntefit bu in€ Sonb ber geiben ge!u?
Slorie: fiun, iogt ni6t Seiu0: 6e!t in o[e/Selt,
Eo[ oflea Solf be6 6louberr6 .8idtt etbritt? I
$elene:

SJtein lieber

Slonn, bei in bem ffiat

Eo$ eine iefr geruigt'ge @timme !ot,
cnbrer Stetiung.
$ft
.
$oroline: Oo? rusc iogt ben ber?
$elene:,9 yqt$,_rn6 yiiqc alg bie 4ot retbt fgroer.
l

'

'

Sn rnientel $riuiern tflt bie 2lrmut 6o[t,
llnb lot boa: eir"t iitt* fuf---g*ont.'-'l
@0 ru$e iiber uno foft ruie ein i$ruir Eerfrtngni6:

8u
$u

errge ruirrbe iegligeo Gefcingnie,

enge miirbe iebe6 .ftronfenf1ouB,
eB ollentl1olben su6.

tlnb ttourigr frif

]

6o lofit un6 benn nrit fefitem $elterroifen

Sunri$p bie Ulot tm eignen Sonbe ftiflen Eonn fbnnen nfu erlt'3u ben ,$eiben ge!n.
Satoline: 6o mein t$ ou$. (Seni[, ba6 fttngt
. Eiinite @6ene. tre$t i$bn.
Suife: 6etui[, ltel @lenb fieft mon ofle f,oge.
fltorie; OrIoube, bof idt er[t bi6 eine€ ftoge!
$elene: $rag 3u!
fJtorie: Ste {onge bouert'6 nobl., bie fiet im Sonb
Der le{te ffieft ber Ie$ten U]ot uerf$tuonb?
8.uife: S$ g[aube, bo6 etleben mit ni$t me!r.
.RoroIine: DoB bcuert {id1er 6i6 3um iiingften Eoge.
$eIene: EoB ge6 i$ 3u. EoF ftelt nobt oufier $rcge.
{Jtorie: So tomnr.t benn u[ bc6 etro'ge llngliid !el?
Sourmt eB nist au6 bet €irnbe bunf[em Sleet?
Gtn Solt toirb bo6 erllh\et bur$ 6ere$tigteit,
Sie @iinbe btingt $etbetben nut unb .8eib.
llnb gloub mit: EtB 3um le$ten @rbentage
6i6t es bie @iinbe mit o[ i$ret $loge.
$elene: (setoifi, b06 0[e€ geb"-i_d1 getne ,u.
Eie snbern: Sit ou$.
Storie (au 6elene): Dnd) iug mit nur bo6 eine, bu!

-

10

.

6ol[ mon ben nun bie ormen lieben ,geiben
Sn i$rem Dunfel ru$ig loifen leiben? (6drruer betont:)
Ser bonn erft lelien roill ber illiifion,
Eie bier bo6 lelte ,Seiben iit entflo!'n,
.Siiit nie.
$elene: Geroifi, gantr unre{t foit bu nid1t.
Qlugufite: ?Iu6 idt mufi iegt Storie 3u ,Siffe fommen!
..$dr botte fiiqli$ mir beim trouten ,Sampenligt
Eo6 Eormer StifiionBblott botcenommen.
Do toe ig non dunrotrs€ Soibgebiet,
I

i

I

I

$on 9liq6 ffeinem

Snielfitronb,

Som riefigen CI$ineprrfonb.
llfliibetsf flebt un6 bas Eolf her ,6eiben an:
$elft un6, bofi mir Eu .$efu finben ligre So[n,
,belit un6, b0[ toir su6 uniter Bo[t ber , €iinben
Eei Seiu Srieben unb Gnettunc finben.
tlnb roenn bie $etben bitten [o unb f[e!n,
Sonnit bu orr i[1rer $lot ad1tlo6 uoriibergeln?
$elene: $tein, netn;' EoB mb$t ig ni$t.
!.utie: 0on3 ii$er nigt.
Do tft lu belfen iebeo G$rt[ten $ittdtt.
Stcrie: 6etoi[, 8uiie. llnb ig mb{te meinen,
G6 tie$e beibec fig io gut Dereinen.
Ser fiir bie $eioen fern tm $etben(onb
Oin offne6 ,Set3 [ot, eine offne $onb,

11

Der iit genifi 3um .fpetfen ou{ bereit,
6iebt tn bet ,fleimot (Ulenb er unb 8eib.
$elene: S$ geb' bir re6t. Slein llnre$t Je! i$
!Bt[ iiitber Sreunbin Der lJliifion ftetB fein'

etn,

9edrfte 93ene.
3u geben, bin t$ au$ geneigtEon einem nut tocrb i$ ni$t iiber3eugt.
lJlorie: 6o lpri$!
Satoline: Sft benn bet $eiben Slot fo i$mer,
Eot $iilfe britrqcnb nbtig nrir?
36 meine, in Dftinlien6 Snfetmelt
Srir'6.um bie $eiben mirfli$ gut be[te[t.
Sie miileloB ift bort bo6 Slenf$en 8eben,
Seil ifn bie tei6ften €6ti6e bnrt umgeber.
Dtc .ftotoenufi, Eonone: obne SJliib,
Eoft obne 2lrbeit ia geminnt et bie.
Das Ettb im Solb, bie 8ii$e iri ben $liiffen
6tnb bo fiir bie, bie ite 3u iongen miffen:.
9o gibt'g firr |eben teid;lidt ttigti$ Stot,
llnb niel geringer ift roie [1ier bie Slot.
llnb bonn no$ IoG i$, bofl bet Sitbe
Eiel mefr,mie $it fei fonit unb milbe.
Slorie: Sebn $obre meilte i$ irn $eibenlonb;
Ea toortr mir Sorrb unb Eolf befsnnt.
Son SJllIbc labe i$ ni$t uiet gefunben,

Satoline: Dir re6t

-13-

-72.

,

i6 rrtel bon.flrieg, uon SJlorb unb Sunben.
So no6 im ,Eolf bo€ $eibentum regiert,
6ob i$ rron Siebe no$ nist uiel geipiirt.
Do$

[1iirt

.Boroline: DoB tnunbert rni$.
2Iugufte; Oqriflle un8 bobon.
Sd1 bbre geme bon ber SJliifton.

,

iltarie: 6o lot mi$ ein @reigni6 tief erf$iitted,
Doit f1eut mir nodr bie 6eele brum er3ittqrt,
Sie eine6 $duptlings loilbe @rouiomfeit
SfeI orme Sranfe fltiiqt in Eobecleib.
Suiie: Orltibl' un$ bo$, r00s bqm0l6 ifit geidle$n.
(Omi[ie tritt belein, ftefit ftdr binter ibrer U?utter @tuItl

unb ftitft oufrnerfiom au.)
@in $riuptltng berr[$te iiher tueite6 8onb.
Der mufite' einft tru feirrem Soure febn,
Eofr @ottes'Sto$t ibm f$roere6 Seib geionbt:

Slorte:

'

Der ?Iu6ftt$ no[1m im Sanbe iiber[1onb.
llnb IDo mcn gitrg rnb ftonb, io! mon bie Sronten,

Slit

@itermunben iiberafl bebedt,

Gtefperrfltergleidt mit mtrben gsrttten ru0nfen,
Dc[ eB fogcr ben fiutigfiten erfd1redt.

@tn finitrer Drud log oui bem Sonbe i$ruer
Unb eine $iilfe tnufiti niemonb me[1r.
Eie 8.iebe Obri[ti, bie bie .fironfen pflegt
llnb io ielbfit biefle Stanf!eit iibettninbet,

,Sot

liet in

feinem ,$er;en

fi$

gereot:

$ter toorb no6 nist beo ,seitcnbo lBort uettiinbet.
[BoB tot ber $tiuptltng? Sin[tter t_iide nofi
Eerborg im tieiiten $er3en et ben G)rof[.
,,Somnit ofle !er, ibf $ronfen, olne €orgen!"
Eerfiinbet et, ,,benn i6 ruifi fiir eu$ flotgen.
S$ 6oue eu{ ein grofieo ftottli$ $oue,
Erin rulet eu$ uonr eurem @dlmettre su?.tt

6ie fomeu, ielten freubig fi$ one D?qbl'
,Ssg tot bct tinbolb? Sar[ ben Seuerftrobl

Sinrruf quf6 Dodt. EcIb triingdn obne SobI
Die Sismmen boS empot. Die Sronfen i$retn,
64orr biifien fie be6 ffiuu$e6 Solfen ein.
llnb roe'r fi$ ietten mt[, mit 6$ruette6$ieben
Sirb riidru6tto tn bie S(ammen et gettieben.
6ie fomen olle um.
llmolie: lldr, tnie obi$euli$!
Suiie: DcB ift io ftbet ofie Stofien gteuli$.
SJlorie: 6o9, ,ftotoline, nennft bu boe no$ Siebe?
Du6 {inb bo$ tierifdt Dtlbe Etiebe.
.Roroline: Eo $op bu te$t. S4 geb bir'€ 3u.

Slorie: 36

tqnn

lto$ mon4es Eetfpiel ber QIrt fiibren on.
€o mufi ber Siilqlinq , eb' sIE [Jtonn er gilt,

Dret Seinbestd,dbel legen nor beo 6b$en Eilb.
gtun 3ie[1t et ou6 unb iucbt on iebem Drt

Een tieirib 3u fritlen, meiit bur$ [$nbben $Jleu$elmotb.

-15-

-74Go Sittern benn bte Urmen [iet6 iiit'g 8eben,
Gie mtibnen iid; oon lJlbrbern ftet6 umgeben.
Sbr biitft mir'0 glouben, ni$te tor Gbriiti S?ilbe,
Stidlto uon Orbormen neifi unb fennt ber )Eitbe.
?[molie: Dao ift lo fur$t6or.
Suiie: ,Ronn mun [o mao glouben.
Soroline: 9oB muft bie Suft ir: bolb om.Seben rouben.
$Jtorie: Sbr mi[t, tlie in ber $eimot Seiug CIb!'ift
@in 6$irmlerr grcb' fiir orme Sitncn i[t,
Seil er mtt .8iebe ilnen ftetB begegnet

llnb gon3 befonbe$ i\re ?Irbeit fegnet.
llnb bort? Die llermfiten $oben feirten

SJtcnn,

Der bor bem Oegner lie bef$ii0en fonn:
€o untetbriidt fie ]eber mit 6erlalt;
Der $ciuptting nimmt bce $e{b, bie €$meine fort,
linb ieine €tlanen iinb fie 6olb.'
. Or fennt io ni6t be6 $errgott6 momenb l}ort:
Su folllt ni$t ite[Ien! Serbe niclt 3um Diebe!
@r roeifi io ni$t6 bon nrolrer Eruberliebe.
Soroltne: So, lxenn bo6 o[e6 io i[t, fe!' i$9 etn,
$4 batte llnre$t, ffied;t nur bu ollein.

Eon 6b$enfut$t unb 8ut6t trot $egerei.
@ie banfen eG mit Sfebe unb mtt 'Ereue,
Do[ mon 3u ibret 6ilie fom !et6ei.
Doo fpiirt i$ ieben lcrg ouf'€ neue.
1116 6ott mir meinen lieben Ootten nof;m,
$at ifre ,8iebe mtr 'niel Etoft beteitet.
tlnb o16 bet Eog be6 €$eiben6 enbli$ fom,
,bat mond1er no$ mit f,rcinen mi$ begleitet'
Drum, $titte i$ no{ einmol lleut 3u tncilten,
36 ginge bin.'@6 [o[t' on mir ni$t feblen.
SJlutter, b09 geififlt inir; bue ilt f$bn,
aud1 bin 3u ben '$eiben gel;n.
nrb$te
SS
llugufte: Su fonn[t ni$t gelen; bu btft n0$ 3u flein,
Du muftt bei beiner Iieben SJtutter [ein.

Omilie: D

@nrilie: S$ mb$te crber getn 1006 tilr bie ,feiben tun.
Saroline: 6e!t bo$! bas.ninb be[6timt ung 6jr0tre nun'
llnb id1 uerfpte$', fJltitie, ou6 uollem 694en
$eIene:
' .Sdt rnitte
[bir:
fiit bie Seiben fiir. unb fiir..
SS llifl truerft im eignen $uu6 beginnen,
Siir bte Stif[ton ben eignen Slonn getoinnen.
Wttte 6Pne.

9iebente gaene.

flJtorie: D, roenn

ift

trriifitet, roel$en Drtnf man firrbet,

Senn mon ben lln:rnlien Oottec Sort
Dutg Seiu Siebe tuerben iie fo frei

trertiinbet.

TJtorie

sn

(au Gmilie)r D?ein liebec

bieier gtunbe tun

,fttnb! Oin6, meifi i$,
bu [$on

fiir ot, *,rfili,lnft

-16-UmtIie

(in bie Stinbe floti4enb):

Stbd)t i$

,-

D. lo$' mtt'6, Iiebe

fgonte, benn mit
ou$ etno6 tuen iiir bie $eiben'

Steuben

li
Slorte: €u gebe !in! Utimm einen Eefier fein,
tlnb fommli bei une uiele @aben ein.
b';; 'CI*;il';o*"it-iu lri uniliton bonn ipenben,

9o fann iie neue fiifftonote fenben'
Eonn filfft bu 0u$, ruenn bu ou$ nDq bqt ttetn'
@mtlie: D borf i$, {iebe6 illiittetlein?
llugufte: 9u bu e€ nurl
Scroiine, $elene, tlugu[te unb 8.uiie:
Slit rroflen $tinben
ino['n toir bir redt niel GJoben fpenben.

+>l*I<e

6,rllc!'5 !ruderci, !rcsDen

'

